



































































































































































8％ 32％ 15％ 12％ 7％ 7％ 3％ 10％ 6％
　Eighty　students　in　my　class　listened　to　the　word“Clinton，”and　then　dictated　it．　The
resuls　are　shown　in　Table1．　only　8％of　them　answered　correctly．　Students　who
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answered　“cling　to”and　“clean　it”
seemed　to　perceive　the　syllabic　conso－
nant　as　two　words．　This　may　be　be－
cause　there　is　a　rather　long　voiceless
pause　between　two　syllables　in　this
case，　as　the　spectrogram　of‘‘Clinton”
（Figure　6）irldicates．
　　Students　who　dictated“clean，”‘‘clip，”
“cream，”or“click”failed　to　catch／tn／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
as　a　syllable．　Figure　6　indicates　that
the　syllable　of／tn／is　produced　at　very
　　　　　　　　　　　　　　l
low　frequencies　compared　with　the
／klI／syllable．　It　can　thus　be　inferred
that　students　couldn’t　perceive　the　syl－
labic　consonant　partly　because　they
don’t　have　syllabic　consonants　in　their
m・ther　t・ngue・and　partly　because／tp／is　pr・n・unced　at　t・・1・w　a　frequency　f・r　them・
2．3．2／tl／
　　　　　　l
　　Another　special　kind　of／t／variant　is　a／t／followed　by　a　syllabic／1／，　which　is　transcribed
as作／．　As　soon　as　the　tongue　rises　to　contact　the　tooth　ridge　to　produce　the／t／，　the　release
is　made　by　a　sudden　lowering　of　the　middle　and　sides　of　the　tongue　to　make　an／1／sound．
The　blocked　airstream　rushes　out　from　both　sides　of　the　tongue．　The　tip　of　the　tongue
Figure　7
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曹「little”（spoken　byεm　Ameri（rm）
　　　〆11　－to　　－1u／
｝自little”（spoken　by　a　Japanese
　　　　　　studellt）
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remains　at　the　tooth　ridge．　Basically，／tl／is　a　laterally　released／t／．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
　As　Figure　7　shows，　an　American　pronounces／tl／with　a　rather　large，　puff－like　aspira－
tion．　On　the　other　hand，　a　Japanese　ESL　learner　pronounces　it　without　a　puff，　and／tl／is
pronounced　as／tolu／using　two　syllables．
2．4．　Intrusive／t／
　The　intrusive／t／is　automatically　inserted　between　two　consonants　to　make　one　conso－
nant　sound　transit　smoothly　into　another．　Voiced　continuant　consonants　to　a　voiceless
stop　or　fricative　need　transition　help．　Table　2　shows　five　types　of　transitions　that　need
an　intrusive／t／and　exaInples　of　their　use．
Table　2
TransitionIntrusive／t／ Example
／n／→／s／ ／nts／ once／wonts／
／n／→／θ／ ／ntθ／ tenth／tεntθ／
／1／→／s／ ／lts／ else／εlts／
／1／→／∫／ ／lt∫／ welsh／wεlt∫／
／1／→／θ／ ／ltθ／ wealth／wεltθ／
Figure　8
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（1）／wensノ （2）／won ts／
　In　Figure　8（1）is　the　word“once”as　spoken　by　an　intermediate　Japanese　ESL　learner，
and（2）is　the　same　word　as　pronounced　by　a　native　speaker　from　America．　The／ts／sound
144
is　obvious　in（2），　but　not　in（1）．　It　is　helpful　to　advise　ESL　students　to　learn　to　pronounce
an　intrusive／t／at　an　early　stage　of　their　study　since　this　version　of　the／t／sound　is　so
common　both　in　British　and　American　English．
25．　Flapped／－nt－／
　The　linked／nt／after　a　stress　is　produced　as　a　nasalized　flap．　The／nt／in／wmter／
（“winter”）is　a　nasalized　flap，　and　is　pronounced　like／wlngr／．　As　a　result，1isteners　have
difficulty　distinguishing“winner”from“winter．”This　special　articulation　characterizes
American　pronunciation．　There　are　many　examples　that　commonly　occur：“internation－
al，”“twenty，”plenty，”and“Atlanta．”
　The　first　two　spectrograms　of　Figure　9　show　little　difference，　but　the　first　one　is
“winter”and　the　second　one　is“winner”as　spoken　by　an　American　woman．　The　spectro－
gram　of　British　woman　pronouncing“winter”is　shown　in（3）．　We　can　see　the　presence　of
aplosive／t／in（3）．　The　trouble　is　that　this　type　of　sound　change　also　occurs　in　compound
words　with　the　prefix“inter－．”ESL　students　may　take“inter－college”for“inner－college，”
and‘‘inter－culture”for‘‘inner－culture．”
Figure　9
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　　　　　　　ひ　　　　　　Wlmer
（3）！Wm　　臼r／
　　　wm旋ハr（Britえsh）
2．6．　／S／；Dental／t／
　In　the　case　of“eighth”／εItθ／，　the／t／is　produced　at　the　same　point　of　articulation　of
the／θ／that　comes　right　after　it．　Note　that　this／t／doesn’t　explode．　Since　a／t／coming　right
The　Physics　of　the　Speech　Sound／t／Variants　of　the／t／Sound　and　their　Application　to　Instruction　145
before　a／θ／or／δ／is　produced　between　the　teeth，　it　is　called　a　dental／t／，　and　is　transcribed
as在／・
3．　Implication　of　this　study
　As　we　have　seen　in　this　paper，　it　may　be　fair　to　say　that　the　speech　sound／t／is　the　most
changeable　phoneme　depending　on　its　acoustic　surroundings．　We　can　infer　two　major
reasons　for　its　changeability；／t／is　a　stop　consonant　whose　quality　is　changed　by　the
length　of　VOT（amount　of　pulmonic　air），　and／t／is　alveolar　and　has　the　most　homorganic
phonemes．　The　first　reason　would　explain　the　phenomena　discussed　in　2．1and　2．2，　and
the　second　reason　would　explain　those　discussed　in　2．3，2．3．1，2．3．2，2．4and　2．5．
　With　regard　to　listening　and　speaking　classes，　I　would　like　to　propose　that　teachers
place　more　emphasis　on　pronouncing　consonants　with　an　outflow　of　air　from　the　lungs，
and　also　make　students　more　sensible　to　the　point　of　articulation　of　each　consonant．
When　a　consonant　cluster　is　made　up　of　homorganic　phonemes，　Japanese　students　are　apt
to　place　a　vowel　after　each　consonant．
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